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The patient was a 47 year-old female who had autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD)
with bilateral small renal cell carcinoma (RCC). We performed bilateral partial nephrectomy and
radiofrequency ablation to the residual tumor. Pathological diagnosis was clear cell carcinoma, Fuhrman
grade 3. Sunitinib therapy was started nine months after the operation because multiple liver metastases
occurred. Twenty-six months after the operation, she died from rapid progression of liver metastasis.
(Hinyokika Kiyo 62 : 313-316, 2016)
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患 者 : 47歳，女性．
主 訴 : 腎腫瘍の精査
既往歴 : 常染色体優性多発嚢胞腎（ADPKD）．
2008年に右乳癌で部分切除および放射線療法．
家族歴 : 祖母と叔父が ADPKD による慢性腎不全
で人工透析導入
入院時現症 : 身長 163 cm，体重 62 kg，血圧 140/80
mmHg，脈拍 80/min， 1 日尿量 1,200 ml，腹部は平
坦かつ軟．
入院時検査所見 : 尿検査，尿蛋白（−），球（−），
潜血（−）．末梢血検査 : WBC 4.45×103/mm3，RBC
4.33×106/mm3，Plt 275×103/mm3．生化学的検査，
BUN 17.0 mg/dl，クレアチニン 0.82 mg/dl，Ca 8.7
mg/dl，AST 20 IU/l，ALT 17 IU/l，LDH 162 IU/l，
CRP 0.021 mg/dl．
現病歴 : 2011年 3 月，乳癌切除後の定期 CT-Scan
（CT）検査で直径 3 cm の左腎腫瘍と右腎腫瘍（腎門
部 1.7 cm，腎下極 2 cm の 2 カ所）を指摘された
（Fig. 1）．同年 5月，開腹左腎部分切除術を施行した．
手術時間 2時間で出血 20 ml，冷阻血時間28分．腫瘍






cm）の断端陰性の clear cell carcinoma で vascular
invasion（−），Fuhrman grade 3 であった（Fig. 2）．11
月，CT で腫瘍造影効果の消失を確認した．2012年 4
月，定期 CT で肝 S4，S5 に多発転移を認め（Fig. 3），
肝生検での病理診断で腎癌転移の診断が確定した
（Fig. 4）． 7月，CT および骨シンチグラフィーで，肝
転移の急速増大と肋骨転移を認めスニチニブ内服を開
始した（37.5 mg/日を 4週間内服し 2週間休薬）．投
与開始10カ月間は肝転移の増大は抑制され stable
disease が得られた．2013年 5 月，食欲不振および腹
痛などが出現し，LDH 4,479 IU/l と著名な上昇を認




Fig. 1. (a) Abdominal computed tomography (CT)
scan revealed a small mass in the right
kidney (1. 7 cm diameter), (b) The small
mass near the hilum of right kidney (1.2 cm
diameter), (c) The small mass in the left
kidney (3.6 cm diameter).
泌62,06,04-2
Fig. 2. (a), (b) Pathological ﬁnding of the extracted
left kidney indicated renal clear cell carci-



















で高山ら4)は C-reactive protein（CRP）0. 4 mg/dl以
上，腫瘍径が 3 cm 以上，histological grade 3 以上，
sarcomatoid component，microvascular invasion が小径
腎細胞癌の有意な転移リスクと報告している．小径腎
腫瘍の予後は一般的に良好とされるが，慎重なフォ
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Fig. 4. Liver biopsy revealed metastases of renal
clear cell carcinoma.
Table 18,12~21). Bilateral renal cell carcinoma arising in ADPKD patients
Date Author Age Sex Maximumsize Pathologic subtype No of mass
Dialysis
(year) Metastases
1973 Roberts 44 Male 6 cm Clear cell carcinoma with sarcomatoidfeatures 2 0 Lung (
＋)
1978 Tegtemyer 39 Female 4.5 cm Not available 6 0 Not available
1981 Sogbein 40 Male 5 cm Not available 4 0 None
1997 Soderdahl 63 Male 4 cm Clear cell carcinoma and papillary cellcarcinoma 2 0 None
2001 Tokumitu 40 Male Unclear(T3)
Alveolar type and papillary cell carci-
noma Innumerable 19
Lung (＋), liver (＋),
bone (＋)
2001 Negi 58 Male 17 cm Clear cell carcinoma 2 4 None
2007 Chang 58 Male 8 cm Clear cell carcinoma and papillary cellcarcinoma 4 16 None
2007 Kato 56 Male Unclear(pTa)
Clear cell carcinoma and papillary cell
carcinoma
＞2 14 None
2009 Hajj 64 Female 5 cm Papillary cell carcinoma 2 0 None
2009 Nishimura 69 Male 6 cm Clear cell carcinoma Innumerable 15 Lung (＋), bone (＋)
2009 Nishimura 59 Male 3.0 cm Clear cell carcinoma 2 17 None
2009 Nishimura 69 Female 3.5 cm Anaplastic carcinoma 2 16 Lung (＋), liver (＋)
2011 Zeile 47 Male 3.6 cm Clear cell carcinoma 2 0 Bone (＋)
2013 Sachiko 58 Male 7 cm Papillary cell carcinoma and AML 2 0 None
2013 Sachiko 32 Male 1 cm Papillary cell carcinoma 2 0 None






















明らかな 26例の内，clear cell carcinoma が 14例
（54％），papillary carcinoma が 8 例（31％），sarcoma-
toid carcinoma が 3例（12％）であり，また両側腎癌
は17％であったと報告している．




carcinoma が 5 例（31. 3％），clear cell carcinoma と
papillary cell carcinoma 合併が 3例（18.8％），papillary
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